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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨

واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ
Critical Analysis of the Education System after the Establishment of
the Palestinian Authority
ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ
Saida Affouneh
ﻣﺮآﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻧﺎﺑﻠﺲ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲs.affouneh@najah.edu :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،(٢٠١٣/٢/١٢) :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل(٢٠١٣/٧/١٤) :
ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ  TIMSSاﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم  ٢٠٠٣وﺑﻌﺪهﺎ ﻋﺎم  ٢٠٠٧إﻟﻰ ﺗﺪن
ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم .وﺗﺴﺎﻧﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ .ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ -١٩٩٤
 . ٢٠٠٩وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻊ أدوات ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وهﻲ :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮى
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار
ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮآﺰة واﻟﻤﺸﺎهﺪات اﻟﺼﻔﻴﺔ .وآﺎن ﻣﻦ
أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن هﻨﺎﻟﻚ إﺟﻤﺎﻋﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪن ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وأن
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺸﺎرك ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺛﺎرة ﺟﺪل ﺗﺮﺑﻮي ﻋﺎم .
Abstract
The findings of Trends in International Mathematics and Science
Study (TIMSS) (200٣&200٧) showed that Palestinian children
achievement achievement in Science and Math is very low and this was
also insured by the results of national tests. This study aimed at
diagnosising the reality of Palestinian education for the period
between1994-2009, and identifying the challenges facing the quality of
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 ٢٦٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

education and discusses recommendations to improve it. The
methodology of this research depends on qualitative approach and data
were collected through document content analysis, interviews, focus
group discussions and classroom observations. It was found that there is
a consensus that there is deterioration in the quality of education in
Palestine, and the issue of education should be a general societal issue
shared by all Palestinian actors through a national debate.
ﻣﻘﺪﻣـﺔ
ﺗﻌ َﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وهﻲ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻮزارات ،آﻮﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪدًا آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .آﻤﺎ أن ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷآﺒﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .إن اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم )اﻟﺘﻴﻤﺲ(TIMSS ،
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،اﺳﺘﺪﻋﻰ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺑﺎﻟﺬات ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺁﻟﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻤﺴﺎر.
إن ﻣﺤﺎور اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،وهﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وهﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،واﻟﻤﻨﻬﺎج ،واﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وأﺳﺮة اﻟﻄﺎﻟﺐ ،واﻟﻈﺮوف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮي هﻮ اﻷهﻢ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﺣﺪاث
ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻄﺎﻟﺐ هﻮ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ .وأن
اﻟﻤﻌﺎرف ،واﻟﻤﻬﺎرات ،واﻹﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ هﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺮآﻴﺰ
ﻻ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺑﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أو ً
ﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ وإﺷﻜﺎﻻت وﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ،وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ وﻗﻮﻓًﺎ ﺟﺪﻳًﺎ ﻋﻨﺪهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ،وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻨﺒﻊ
أهﻤﻴﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ آﻮﻧﻪ اﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻳﺒﺤﺚ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺑﺘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺛﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.
أهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
 .١ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .٢٠٠٩-١٩٩٤
 .٢ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.
 .٣ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٧

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺪة
أدوات ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺒﺆرﻳﺔ،
واﻟﻤﺸﺎهﺪات اﻟﺼﻔﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ) (Content Analysisﻹﻋﺪاد هﺬا
اﻟﺒﺤﺚ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .وﻗﺪ
اﺷﺘﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺣﻮل اﻷداء اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻮزارة وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﻢ اﻟﺨﺮوج ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء.ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮزارة )ﺗﻢ
اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ذآﺮ اﺳﻤﺎﺋﻬﻢ( ،وﺗﻢ إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
) (Unstructured Interviewsﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﺗﻤﺤﻮرت أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻮل
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وأﺳﺒﺎب ذﻟﻚ وﺁﻟﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.
وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وﺗﺤﺪﻳﺪ أهﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ووﺻﻒ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻘﺪ أرﺑﻊ ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ) (Focus groupﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﺗﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ،وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ وأوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ﺑﻠﻎ ﻋﺪدهﻢ  ٢٠ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ آﻞ ورﺷﺔ وﺗﻨﻮع اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻮرﺷﺔ.
ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻷرﺑﻌﺔ وهﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،واﻟﻤﻌﻠﻢ،
واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻢ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ أهﻢ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻮر وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت.
اﺗﺴﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺑﺎﻟﺠﺮأة وﺑﺎﻟﺤﺪة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ أﻳﺔ ﺿﻐﻮط ﻓﻲ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ،ﻣﻤﺎ
أدى إﻟﻰ أﻓﻜﺎر إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﺗﺠﺴﺪت ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮوض
ﺗﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎت .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎءات ﺛﻢ
ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻳﺪوﻳًﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻷداة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎهﺪات اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ )(Observation
ﻟﺤﺼﺺ ﺻﻔﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﺻﻔﻮف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﻘﺎﺷﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺪارس
ﻋﺪة ﺑﻠﻎ ﻋﺪدهﺎ  ٦ﻣﺪارس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٦٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

ﻣﺤﺪدات اﻟﺒﺤﺚ
 .١اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
 .٢اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ،
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 .٣اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺛﺎﺋﻖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة .٢٠٠٩-١٩٩٤
واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ )(٢٠٠٩-١٩٩٤
ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎم  ١٩٩٤ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
وإﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل
ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
اﻋﺘﺮى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ،ﻣﻦ إﻏﻼق،
وﺣﻮاﺟﺰ ،وﺗﺪﻣﻴﺮ ،وﻗﺘﻞ وﺟﺮح وأﺳﺮ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،آﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ إﻏﺎﺛﺔ وﻃﻮارئ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ .ﺛﻢ
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻧﻄﻼق ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي  ٢٠١٢-٢٠٠٨اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ إﻋﺪادهﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ،وﻓﻴﻬﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘًﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ وأداة ﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻏﺮس ﺟﺬور اﻟﻘﻴﻢ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ )وزراة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أ .(٢٠٠٨ ،ﻓﻘﺪ رآﺰت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻨﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﻮي ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﺗﺘﺤﻤﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%٧٥٫٤ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%١١٫٩أﻣﺎ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻷوﻧﺮوا( ﻓﺘﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%١٢٫٧ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧زارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ج.(٢٠٠٨ ،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﻳﺴﺘﻤﺮ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ وهﻮ اﺧﺘﻴﺎري ،ﻳﻌﻮد ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻷهﻞ ،رﻏﻢ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول دون اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل.
وﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) (٥-٤ﺳﻨﻮات ،وﺗﺸﺮف وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﺷﺮاﻓﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،واﻷهﻠﻴﺔ ،واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع .وﻳﻘﺘﺼﺮ دور وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ووﺿﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٩

ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺰاوﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .(٢٠٠٧ ،ورﻏﻢ أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻻ أن وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم
ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن.
ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %٣٫٨ﻋﺎم  ٢٠٠١-٢٠٠٠وﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٠٫٩ﻋﺎم  ،٢٠٠٦-٢٠٠٥ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل
 ٩٣٥روﺿﺔ ،ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ٧٧١٤٢ﻃﻔﻼ ﺑﻤﻌﺪل  ٢٦ﻃﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ -٢٠٠٥
 .٢٠٠٦وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ﺣﻮاﻟﻲ
 %٢٤،٩ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ) ٥-٤ﺳﻨﻮات( ﺑﻮاﻗﻊ  %٢٥،٤ﻟﻠﺬآﻮر ،و %٢٤،٤ﻟﻺﻧﺎث ،و %٧,.٢٦ﻣﻦ
أﻃﻔﺎل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،و %٢٢،٢ﻷﻃﻔﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ج.(٢٠٠٨ ،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم
ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ هﻤﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻹﻟﺰاﻣﻲ( وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻮي )اﻻﻧﻄﻼق( .وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ ) (١٠-١وﺗﻘﺴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ )اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ( وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻮف ﻣﻦ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻊ ،واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ )اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ( ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮ .أﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷآﺎدﻳﻤﻲ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻔﺮع ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﻪ
وﻣﻌﺪﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺮع اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻷدﺑﻲ أو اﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء  ١٢ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت إﺷﺮاف رﺋﻴﺴﻴﺔ هﻲ:
-

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ :وهﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪارس اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﺪا
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وهﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ هﻤﺎ :اﻟﻤﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،
وﻣﺪارس ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﺪﻳﺮهﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ) (%٧٥،٤ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ.٢٠٠٨-٢٠٠٧

-

وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺪس وﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ،وﺗﺸﻜﻞ
ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%١٢،٧ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﺗﺘﺮآﺰ أﻋﺪادهﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺣﻴﺚ
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٧٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

-

اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ :ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺪارس وﻳﻤﻮﻟﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
واﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷﻓﺮاد وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%١١،٩ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.

-

ﻣﺪارس اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺘﻴﻦ :ﺗﻘﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﺗﺸﺮف
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺪﻳﺮهﺎ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس واﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أي إﺷﺮاف ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺪارس )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ج.(٢٠٠٨ ،

ﻣﺆﺷﺮات إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ) ٢٠١٥اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ (٢٠٠٨ ،ﺣﺴﺐ
ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷهﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺮة ﻓﻲ داآﺎر ﻋﺎم  ٢٠٠٠وﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ) (.٩٢٣وﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺐ اﻟﻘﻴﺪ
اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ) (.٨٤٠وﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﺎر ) (.٩٢٤وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ) ،(.٩٤٨أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻘﺪ وﺻﻞ
إﻟﻰ ).(.٩٨١
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ٢٠٠٨-٢٠٠٧آﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ):(٢٠٠٨
ﺗﻔﻴﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ أن هﻨﺎك  ٢٤٣٠ﻣﺪرﺳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ  ٨٧٨ﻟﻠﺬآﻮر ،و ٨٣٧ﻟﻺﻧﺎث ،و٧١٥
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ .وﺗﺘﻮزع اﻟﻤﺪارس ﺣﺴﺐ ﺟﻬﺔ اﻹﺷﺮاف إﻟﻰ  ١٨٣٣ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،و٣٠٩
ﻣﺪارس ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث ،و ٢٨٨ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وأن ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺻﻞ
إﻟﻰ  ١٨٠٩و ٦٢١ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة .أﻣﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻠﻲ
 ١٠٩٧٩٥٧ﻣﻨﻬﻢ  ٥٤٨٧٥٩ذآﻮر )ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  (%٥٠و ٥٤٩١٩٨إﻧﺎث )ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  .(%٥٠وﺑﻠﻎ
ﻋﺪد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ  ٥٧٠٩٧ﻣﻌﻠﻤًﺎ و ﻣﻌﻠﻤﺔ.وﻗﺪ أﻓﺎدت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ
أﻳﻀﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮب ﺑﻠﻐﺖ  %١،٥ﻋﺎم  ،٢٠٠٥-٢٠٠٤وﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ ﺻﻒ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  .%٢،٧أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺘﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺐ ﺟﻬﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  ٢٠،٨ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و ٢٨،٩ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ و١٤،٨
ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻌﺎم ٢٠٠٥
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ،%٩٧،٧وﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ،%٨١،٥وﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم .%٨٩،٧
وﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻮل اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ
) (٢٠٠٩إﻟﻰ أن هﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺪ ﺷﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )ص (١٩آﻤﺎ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮون اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول وﻳﺒﻠﻐﻮن اﻟﺼﻒ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻠﻐﺖ  %٩٩،٤ﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٨وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 %٩٧٫٧واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  %٨١٫٥أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  %٨٩،٧ﻟﻌﺎم  .٢٠٠٥آﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  %٩٨،٣ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧١

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و %١١٣ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .آﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ١٩٩٥و ٢٠٠٧ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،%٥٢وازدادت أﻋﺪاد اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ،واﻟﻐﺮف اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ،وأﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،
واﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وآﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻻ أن
اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق وﻧﺴﺐ اﻟﺘﺴﺮب ،واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،إ َ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﻏﻢ
اﻷهﻤﻴﺔ.
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم  TIMSSﻟﻌﺎم ،٢٠٠٧
واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ن ﺟﺪًا ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ،أن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻃﻠﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺪ ٍ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  ٤٣ﻣﻦ أﺻﻞ  ٤٩دوﻟﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  %١ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم ،وﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،وأن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮا ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء
اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﺑﻠﻐﺖ  %٤٦ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم ،و %٥٤ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت .وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٣واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺗﺪﻧﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم
 ٢٠٠٣ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ .آﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻮق ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪارس اﻟﻮآﺎﻟﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺎم  ٢٠٠٥أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  ،%٥٨٫٦وﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
آﺎﻧﺖ  %١١ﻟﻠﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ .وﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻞ ﻋﺎم
ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ،٢٠٠٥-٢٠٠١وﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻟﺘﺤﺎق ،وأن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺈن
هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻤﻮارد ،وأن هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﻌﻴﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٧٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

 .١اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ
اﻹآﺘﻈﺎظ داﺧﻞ اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻔﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺑﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ.
 .٢ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وإﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻠﻬﺎ.
 .٣ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
 .٤ﻧﻘﺺ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس.
 .٥ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﺮاف اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.
 .٦ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺪرﻳﺐ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ.
 .٧اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻋﺘﺪاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺪﻣﺮﻩ اﻹﺣﺘﻼل،
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻄﻮارئ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 .٨ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،ودراﺳﺔ أﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻗﻴﺎس ﻣﺪى
ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 .٩أﺛﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻔﻴﺔ ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 .١٠ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ.
 .١١اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ.
وﺗﺠﺎوﺑًﺎ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي )-٢٠٠٨
 (٢٠١٢اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻢ وﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﺗﻬﻴﺌﺔ إﻧﺴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﺘﺰ ﺑﺪﻳﻨﻪ وﻗﻮﻣﻴﺘﻪ ووﻃﻨﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،وﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻹﺑﺪاع ،وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
واﻷﺳﻮاق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،آﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ،
واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻪ وﺑﺘﻨﻮع ﺑﺮاﻣﺠﻪ ،وﺗﻌﺪد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،وﻣﺮوﻧﺘﻪ ،وآﻔﺎءﺗﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺟﻮدﺗﻪ )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أ  ،ص .(١٣
وﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻏﺎﻳﺎت وهﻲ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﻢ ،ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٣

ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﻠﺐ .وﺗﻠﻰ ذﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺨﻄﻂ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺎت.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
واﺿﺤﺎ أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺪد اﻟﺨﻄﻂ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ﻣﻌﺎ وﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ .وﻟﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﺗﻢ إﻋﺪادهﺎ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ آﻞ أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم
ﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻧﻘﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
دﻗﺔ اﻹﺧﺮاج اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨ ُ
هﻨﺎ وهﻨﺎك وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وإﻏﻔﺎل ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄهﻴﻞ
ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
إﻧﺠﺎزات وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻘﺪم
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة واﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻤﺠﺎل هﻨﺎ ﻟﺬآﺮهﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ:
.١

.٢

.٣
.٤

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﻃﻼق اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺪاد وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ،ﻓﻲ أﻳﺎر ٢٠٠٨م ،واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ آﺎدر آﻒء وآﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ آﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،وﺗﺤﺴﻴﻦ واﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ هﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إﻋﺪاد
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وهﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق وﻃﻨﻲ وﺗﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮزارة .ﻓﻘﺪ
ﻋﻘﺪت ﻋﺸﺮات اﻟﺪورات ﻟﻶﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻹدارﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء .(٢٠٠٩ ،آﻤﺎ ﺗﻢ
ﻋﻘﺪ ﺛﻼث ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻓﻴﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺼﻔﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺎﺷﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ.
 .....وآﺬﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺐ  ٢٥ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،و ٢٠٠٠ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،و ٤٠٠٠ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻼث،
و ١٠٠ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،و ٥٠ﻣﻌﻠﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ،و ٢٠٠ﻣﻌﻠﻢ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٧٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

.٥

.٦

.٧

.٨
.٩

ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،و  ٢٥ﻣﻌﻠﻤًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،و ٥٠ﻣﻌﻠﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،و  ٥٥٠ﻣﻌﻠﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ  ....إﻟﺦ.
أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر "اﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".
آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ .آﻤﺎ ﻗﺎم ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻨﺎهﺞ
ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ آﺘﺎب اﻟﻘﺪس اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ آﺜﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﺪس وأهﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،.... ،وﺗﻮﻓﻴﺮ أﺟﻬﺰة  LCDوأﺟﻬﺰة ﺣﺎﺳﻮب وﻃﺎﺑﻌﺔ وﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮض
وﺷﺒﻜﺔ ﺣﺎﺳﻮب وﻣﻘﺴﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ  ......آﻤﺎ ﺗﻤﺖ أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﺪرﺳﺔ.
ﺗﻢ دﻣﺞ  ٣٧٣ﻃﺎﻟﺒًﺎ /ة ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺗﻮزﻳﻊ  ١٣٩٢ﻣﻦ اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ،وآﺬﻟﻚ ﺗﺰوﻳﺪ  ١١ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺼﻢ ﺑﺄﻟﻌﺎب ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وأﺟﻬﺰة ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ﻟﺨﺪﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ .آﻤﺎ ﺗﻢ إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺁﻟﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .وآﺬﻟﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء
 ٩ﻏﺮف ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ،وﺗﻌﻴﻴﻦ  ١٤ﻣﻮﻇﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻔﻴﺔ ،وﻓﺘﺢ  ١٠ﻏﺮف ﺻﻔﻮف ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬهﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،وﺗﻌﻴﻴﻦ  ١٠ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ..... .آﻤﺎ اﺳﺘﺤﺪث
ﻣﺮآﺰ ﻟﻠﻤﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺧﻤﺲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.
وﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﺸﻜﻴﻞ أﻧﺪﻳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻻ ﺻﻔﻴﺔ،
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت وإﺟﺮاء ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،......وﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ .وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻻ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪوام .وﺗﺜﻘﻴﻒ  ٣٠٠٠ﻃﺎﻟﺐ و١٠٠
ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ،وﻋﻘﺪ  ٥ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺘﻐﺬوي ...... .وﺗﻢ
ﺗﺰوﻳﺪ  ٢٠ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺄدوات ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،و ٢٢ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺄدوات وآﺘﺐ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪارس ﺑﺄدوات رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع إدﻣﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻋﻘﺪ ﻣﺨﻴﻤﺎت آﺸﻔﻴﺔ
إرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﺁﻻف اﻟﻄﻠﺒﺔ .وﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺪارس ﺷﻤﻠﺖ أﻧﻮاﻋًﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ ،و) (٧٤٫٢٧٥ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ.....
آﻤﺎ أﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة اﺣﺘﻔﺎﻻت ﺗﻜﺮﻳﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة آﺎن أﺑﺮزهﺎ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻧﻔﺬت اﻟﻮزارة اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن  ٨٦٨٢٤ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻧﺠﺢ
ﻣﻨﻬﻢ ) (١٫٨٩١ﺑﻨﺴﺒﺔ ) .(%٨٢٫٦٦آﻤﺎ أﺟﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ.
ﺑﻨﺎء وﺗﻮﺳﻌﺔ وﺗﺄﺛﻴﺚ وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ذاﺗﻴًﺎ أو ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ .إذ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤهﺎ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ) (٥٨ﻣﺪرﺳﺔ ،وﺑﻨﺎء
وﺗﺄﺛﻴﺚ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﺣﻮاﻟﻲ  ٤٠٠ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻔﻴﺔ ،وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  ٥٠ﻣﺪرﺳﺔ وإﺿﺎﻓﺔ وﺣﺪات

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٥

ﺻﺤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺪارس .آﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺣﺎﺳﻮب ﺟﺪﻳﺪة ..... .وﺗﻮرﻳﺪ  ١٫٠٠٠ﺟﻬﺎز
ﺣﺎﺳﻮب ﻣﺤﻤﻮل ﺧﺎص ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ  ..............وﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ  INTELﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب ،و ﺗﻘﺪﻳﻢ ٩٠٠
ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب ﻣﺤﻤﻮل ،آﺬﻟﻚ .ﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع،.....
آﻤﺎ ﺗﻢ ﻃﺮح وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺣﺎﻟﺔ ) (٥٧ﻋﻄﺎء ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻤﺪرﺳﻲ  ، ...وإﻧﺸﺎء ) (١٨ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﺎﺳﻮب
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻜﻠﻔﺔ ) ،($١٧٠٦٣٥وﺗﺰوﻳﺪ ) (٦١ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺂﻻت ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺳﺤﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
وﺗﺰوﻳﺪ ) (٩٠ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة  .LCDآﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻷﺛﺎث واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
واﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ واﻷدوات وآﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت .....
 .١٠ﺗﻤﺖ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف ) (١٢-١ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وأدﻟﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻃﺒﺎﻋﺔ ) (١٥٤٤٥٧٧٧آﺘﺎﺑًﺎ
ﻣﺪرﺳﻴًﺎ  ...اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ) (٢٢٢٠٠٠ﻧﺴﺨﺔ وزﻋﺖ ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاآﺰ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻜﺒﺎر .وﺗﻢ ﺣﺼﺮ وﺗﺰوﻳﺪ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻬﺎج ﺑﺮﻳﻞ......
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ورد أﻋﻼﻩ أن هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ آﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ وﻋﻘﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻃﺒﺎﻋﺔ
اﻟﻜﺘﺐ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻧﺠﺎزات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وأن اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ هﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ .
إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻻ أﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت وﺷﻬﺎدات اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺤﺎور اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال أﻣﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺒﻮﻳﺐ هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺑﻌﺪة ﻣﺤﺎور ﻣﺬآﻮرة أدﻧﺎﻩ.
أو ًﻻ :ﻏﻴﺎب رؤﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ وهﻲ هﻞ ﻳﻮﺟﺪ رؤﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟ وﻣﺎ هﻲ رؤﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟ وهﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
وآﻴﻒ؟ وهﻞ هﻲ ﻣﻌﻤﻤﺔ وﻣﻘﺮة وﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎج واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ؟
ورد ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أن اﻟﺮؤﻳﺔ هﻲ )ﺗﻬﻴﺌﺔ إﻧﺴﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﺘﺰ ﺑﺪﻳﻨﻪ
وﻗﻮﻣﻴﺘﻪ ووﻃﻨﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .........واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
وﺟﻮدﺗﻪ )ص  (١٣ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ"( وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺁﻟﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻧﻤﺎ وﺟﺪ أن رؤﻳﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ
آﺜﻴﺮا ﻋﻦ رؤﻳﺔ أﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻗﻄﺮ واﻷردن وﺳﻮرﻳﺎ وﻣﺼﺮ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻦ أﺷﻘﺎﺋﻪ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ :أﺻﺒﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٧٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

أﺷﻘﺎؤﻧﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻄﺎف ﻋﻨﺪهﺎ؟ أم أن هﻨﺎك ﻗﺼﻮرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أ.(٢٠٠٨،
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ وﺛﺎﺋﻖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وآﺎن ﺷﻌﺎر
اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ )" (٢٠١٢-٢٠٠٨ﻧﺤﻮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ"
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺢ وﻣﺤﺪد ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ،ﺣﻴﺚ ورد ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻚ اﻟﻘﺎرئ وﻳﺮﺑﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ واﻟﻤﻘﻮم
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ .إن
ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ وﻧﺸﺮﻩ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺠﻴﺪ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع .وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم وﺿﻮح وﺗﺒﻨﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻟﺪى
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ،وﻟﻜﻦ أهﻤﻬﺎ آﺎن اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ آﺎن ﻟﻬﺎ أهﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻃﺮق
وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ .وهﺬا ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ
ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎت واﺿﺤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻔﺮوض أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة.
أﺷﺎر أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج
إﻟﻰ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻘﻴﺎس أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻷن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن ﺑﻄﻴﺌًﺎ وﻣﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﺮى أﺛﺮًا إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل  ٣أو  ٥ﺳﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ.
ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﻳﻢ ) ،١٩٩٨ص ٨٩ورد ﻓﻲ ﺟﺮﺑﺎوي وﻧﺨﻠﺔ " (٢٠٠٨ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﻰ إن
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺪﻓﻬﺎ ﺑﻨﺎء إﻧﺴﺎن ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﻢ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻤﺪ زﺧﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮون  .......وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺷﺄن إن ﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺬاﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ  .......إن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻘﺪي ﺣﺮ"
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :هﻞ هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﺮﺟﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﻘﺮوة؟ وهﻞ هﻨﺎﻟﻚ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت؟ هﻞ أهﺪاف اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ؟ هﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت؟ أم ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
أﺟﻨﺪة اﻟﻤﻤﻮل؟ هﻞ هﻨﺎﻟﻚ أﺛﺮ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ؟
ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت أن اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وإﻏﻔﺎل
ﻣﻘﺼﻮد أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻟﻴﺲ اﻷهﺪاف أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻘﻂ ،ﻷن اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت هﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺻﻮﻟﻨﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد .وﻟﻜﻦ هﺬا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ وهﻲ
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٧

ﻏﻴﺎب رؤﻳﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .إن ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮؤﻳﺔ وﻏﻴﺎب ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .وﻗﺪ ﻗﺎم آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وآﻴﻒ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ دون إﻋﻄﺎء أهﻤﻴﺔ إﻟﻰ أﻳﻦ
ﺳﻴﺼﻞ ﺑﻬﻢ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺻﺪر ﻋﺎم  ٢٠٠٥ورد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺣﺪوث ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،إﻻ أن ﻣﻌﺪل ﻣﺤﻮ أﻣﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ )اﻟﻜﺒﺎر( ﻻ ﻳﺰال ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ،وﻻ ﺗﻨﺘﺞ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ درﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎع آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺼﻠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ،
وﺗﺨﻔﻴﺾ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء.
آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي ) (٢٠٠٩ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺘﺪى ﺷﺎرك اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ
ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ  ،%٥٤وﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ )وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ(٢٠٠٩ ،
ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎة وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
رﻏﻢ أهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺤﻮر .ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎرات اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )وزراة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ب ،٢٠٠٨،ص
 (١١ﻓﻘﺪ ورد أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺪ أﺣﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻟﺘﺤﺎق ... ،وﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻣﺆﺷﺮ إﻟﻰ أن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﻟﻜﻤﻴﺔ  ....إﻻ أن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ....
وﻗﺪ أﺷﺎر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺟﻬﻮدًا آﻤﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،وﻗﺪ ﻋﺰا ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ
اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﺟﻮدﺗﻬﺎ .أﻣﺎ ﻣﺴﺆول ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎزات اﻟﻮزارة ﻋﻈﻴﻤﺔ
وﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﺿﺎهﺖ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎورة ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة،
وأن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺨﻴﺮ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎﻟﻚ أي إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وأن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﺧﻼت ،وﻋﻤﻠﻴﺎت ،وﻣﺨﺮﺟﺎت ،هﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮي ﻳﻔﻠﺴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﺠﺪي ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ ،ﻷن أهﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث هﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ،
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ذﻟﻚ أو ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ذآﺮوا ﻣﺜﺎ ً
ﻻ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت وهﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ – اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻤﺪرﺳﻲ -ﺣﻴﺚ إن هﻨﺎك ﺧﻠﻄًﺎ واﺿﺤًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وهﻨﺎك ﺗﺮآﻴﺰ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﺪرًا واﺣﺪًا
ووﺣﻴﺪًا ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻌﻠﻢ .وهﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج ،أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٧٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ وﺗﻬﻴﺌﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬهﺎ داﺧﻠﻬﺎ أو
ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﻨﻤﻴ ًﺔ ﺷﺎﻣﻠ ًﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ًﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔً ،ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻸهﺪاف
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔًﺎ .وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻢ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺒﺤﺚ .وﻟﻘﺪ
ﻋﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﺮق ﺑﻤﻌﺰل واﺿﺢ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ( وﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ،ﺣﻴﺚ رآﺰت
آﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .وﻗﺪ أآﺪ
ﻣﺴﺆوول ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺷﺎد ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﻗﺪرة
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺸﺎور ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺮار أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى .وﻗﺪ ذآﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ اﻟﻮرش ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻜﺮار واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺪورات ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪارس ،وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﺿﺤﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻧﺘﻘﺎل أﺛﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :أﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟ ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ؟ هﻞ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮوب
واﻟﻄﻮارئ؟ هﻞ هﻲ ﻣﻌﻤﻤﺔ وﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ؟ هﻞ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
إن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﺘﻤﺎن ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ،وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ أﺳﻮار اﻟﻤﺪارس وﺟﺪراﻧﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دون
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺤﻪ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .إن أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ هﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ واﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
وﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻸدﺑﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺁﺛﺎر ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ هﺪم وﺟﺮح وﺗﺪﻣﻴﺮ ،وﺁﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻌﻠﻢ .وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي -٢٠٠٨
 ٢٠١٢ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ أي ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮارئ ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ أن
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،وأن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل رﻏﻢ
اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﻼل.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺒﺒًﺎ هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ
أن هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ،وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺼﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ أﺣﺪهﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وﻣﻨﻬﺎ :اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ،

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٩

واﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﻟﺤﺼﺎر ،وﺣﺮب ﻏﺰة اﻷﺧﻴﺮة ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻧﺖ
ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺪﻧﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ.
أﺛﺮت اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻜﻞ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﺎدﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
اﻟﻘﺘﻞ ،واﻟﻤﺠﺎزر واﻟﻔﻘﺪ ،واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺴﺠﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل
وﻟﺬوﻳﻬﻢ ،وهﺪم اﻟﻤﻨﺎزل ،وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ،واﻟﻤﺪاهﻤﺎت اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻷﻃﻔﺎل آﺪروع ﺑﺸﺮﻳﺔ،
واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﻨﺰوح ،واﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ،واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎرات واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ
أرﺷﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ) (٢٠٠٩ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺪاء ﺧﻼل ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات
 ٧٦٩٩ﻣﻨﻬﻢ  ١٩٢٣ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل .وﺗﻢ رﺻﺪ  ٦٩أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎل ،ﻣﻨﻬﺎ  ٧٨٠٠ﻃﻔﻞ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ
ﺣﺘﻰ اﻵن  ٣٢٦ﻃﻔﻼ.
وﻗﺪ أدى ﺗﻌﺮض اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺣﺪاث إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﺻﺤﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺷﺎر اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨﺎص ﻟـ "اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ" ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ "أن
ﺗﻌﺮض اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺣﺪاث وﻣﺸﺎهﺪﺗﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺘﻞ اﻵﺑﺎء واﻷﺧﻮة وإﺻﺎﺑﺘﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
وإهﺎﻧﺘﻬﻢ أﻟﺤﻖ أﺿﺮارًا ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﺎدﺣﺔ ،آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻗﺒﻮل اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻌﻨﻒ آﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻳﻀﻌﻒ ﺁﻣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ" .آﻤﺎ أآﺪت دراﺳﺎت )ﺣﺠﺎزي (٢٠٠٤ ،ارﺗﻔﺎع
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﺿﻄﺮاب اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ ،واﻵﻻم اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،واﻷﺣﻼم اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ،واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻲ ،واﻷﻋﺮاض اﻟﻨﻜﻮﺻﻴﺔ،
واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ،وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ،واﻟﻘﻠﻖ ،وﺗﻘﻠﺐ اﻟﻤﺰاج ،واﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ ،واﻟﺘﻌﺎﺳﺔ ،واﻟﻤﻠﻞ ،واﻧﻌﺪام اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺷﺮود اﻟﺬهﻦ ،واﻟﻤﻴﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪة،
واﻟﺨﺠﻞ ،واﻻآﺘﺌﺎب ،واﻟﺨﻮف ،وﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻤﺮد .هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ
ﻓﻲ :اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮآﻴﺰ،
وﺗﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ،وﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺿﻌﻒ اﻹﻧﺠﺎز.
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ :اﺗﺒﻌﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ أهﻤﻬﺎ ﻓﻲ :إﻏﻼق اﻟﻤﺪارس ،وﻣﻨﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس إﻟﻰ ﺛﻜﻨﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻣﺮاآﺰ اﻋﺘﻘﺎل ،واﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ وإﻃﻼق اﻟﺮﺻﺎص واﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ،آﻤﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى
آﺎﻟﺤﺼﺎر وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل واﻹﻏﻼق ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺸﻮارع اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ أ.(٢٠٠٨ ،
ﺗﻔﻴﺪ اﻹﺣﺼﺎءات أﻧﻪ ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﺗﻢ إﻏﻼق  ١٢٨٩ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ،
آﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ  ٢٩٧ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺼﻒ ،وﺗﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل ،واﺳﺘﺸﻬﺪ  ٦٢٣ﻃﺎﻟﺒﺎً %٧٥٫٣ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،و %٢٤،٧ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
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اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .آﻤﺎ أﺻﻴﺐ  ٣٥٣٥ﻃﺎﻟﺒﺎً ،ﻣﻨﻬﻢ  %٣،٦ﻃﺎﻟﺒﺎت %٦٠،١ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
و %٣٨،٢ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻣﺎ زال ﺣﻮاﻟﻲ  ٣٥أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺪارس
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻآﺘﻈﺎظ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،واﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻐﺮف
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ،وﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺻﻐﻴﺮة وﻣﻜﺘﻈﺔ ،وﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺧﻲ ﻣﻼﺋﻢ،
آﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻤﺪارس إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻐﺮف اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ آﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر ﻣﺮآﺰ اﻟﻘﺪس ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ان هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻘﺪﺳﻲ دون أي إﻃﺎر ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺮب
ﺁﻻف اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارﺳﻬﻢ وﻳﻨﺘﺸﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮﻗﺎت اﻟﻄﺮق ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺮزق ،وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ آﻞ هﺬﻩ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻزاﻟﺖ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻳﻔﺼﻼن ﻋﺸﺮات
ﺁﻻف اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺁﻻف اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ
ﺿﻮاﺣﻲ ﺧﺎرج اﻟﺠﺪار ،وﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪارس ﻋﺪﻳﺪة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺗﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ ﻟﺒﺆرة اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ آﺒﻴﺮة ،ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻜﻴﺮ
ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎة ﺁﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﺪرﺳﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻻﻋﺘﺪاءات
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻋﺪة ﻣﺮات أﺛﻨﺎء اﻟﺬهﺎب واﻹﻳﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻨﻬﺎ.
وﻗﺪ أدت اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ،إذ أﻇﻬﺮت
اﻹﺣﺼﺎءات أن  %٤٩٫٨ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ) (١٧-٥ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر ﻗﺪ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﺗﺪهﻮر ﻓﻲ اﻷداء
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث  %٤١٫٩ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ .آﻤﺎ أﻓﺎدت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن هﻨﺎك ﺗﺪﻧﻴًﺎ واﺿﺤًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،إذ أﻓﺎدت إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ
اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ .آﻤﺎ أدت إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ إﻧﺘﺒﺎهﻢ وإﻧﺸﻐﺎل أﻓﻜﺎرهﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ،آﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ
ﻣﻌﺪل ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد .وﻗﺪ أﻓﺎدت دراﺳﺔ وآﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻓﻲ ﻏﺰة أن ﺛﻠﺚ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
ﻟﻘﺪ أﺛﺮت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  %٩٦،٨ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ٢٠٠٠/١٩٩٩إﻟﻰ
 %٨٦،٩ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ،٢٠٠٨/٢٠٠٧وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ
اﻟﻤﺪارس ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻮاﺟﺰ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ذهﺎﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وإﻳﺎﺑﻬﻢ ،أو ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻟﻘﺪ أﺛﺮ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ
واﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ واﻟ ﻨﻘﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت واﻟﻘﺮﻃﺎﺳ ﻴﺔ ،ﻟﻘ ﺪ أﺻ ﺒﺢ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ
ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋ ﻪ أو ﺣﺘ ﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋ ﺐ اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ واﻟ ﺰى اﻟﻤﺪرﺳ ﻲ ،ه ﺬا
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol28/iss2/3

Affouneh: Critical Analysis of the Education System after the Establishment

ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨١

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ١٦-٨ﺳﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ،ﻣﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺎهﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وإرهﺎق اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻴًﺎ وﺻﺤﻴًﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺬاآﺮة .وهﺬا ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼ ﻴﻞ ،وﺗﺮاﺟ ﻊ اﻵداء ،ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﻴﻘﻮد اﻟﺸ ﺒﺎب إﻟ ﻰ ﻣﺼ ﻴﺮ ﻗ ﺎﺗﻢ
أﺳﺎﺳ ﻪ اﻟﻌﺠ ﺰ واﻟﻴ ﺄس وآﺴ ﺮ اﻹرادة ووﺻ ﻔﺖ وآﺎﻟ ﺔ اﻟﻐ ﻮث اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻟﺴ ﺎن آ ﺎرﻳﻦ أﺑ ﻮ زﻳ ﺪ
اﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻜﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻐﺰة آﻤﺎ هﻮ ﻧﻜﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ.
وﻓﻲ دراﺳ ﺔ ﻣﺴ ﺤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻨﺴ ﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ ) (٢٠٠٨ﺑﻌﻨ ﻮان "أﺛ ﺮ
اﻟﺤﺼ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺮة اﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨﻴﺔ" ،أآ ﺪت اﻟﻨﺴ ﺎء أن اﻟﺤﺼ ﺎر أدى إﻟ ﻰ ازدﻳ ﺎد ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺰواج
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ ،وازدﻳﺎد ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ،وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﻄﻔ ﻞ.
وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠ ﻖ ،وﺗﺮاﺟ ﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﻼب ،وازدﻳﺎد ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﺮب ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ .وﺗﺆآ ﺪ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ
ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻨﺴ ﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﺘﺴ ﺮب ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪارس ﻷﺳ ﺒﺎب اﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ،
واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ،
وارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﻔﻬﻢ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ".
آﻤﺎ وﺣﺮم اﻟﺤﺼﺎر ﻃﻼب ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮر اﻷآﺎدﻳﻤﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ .ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻤﻨﺤﺔ "ﻓﻮﻟﺒﺮاﻳﺖ" اﻟﺴﻔﺮ ﻹآﻤﺎل
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ .وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ أﻓﺎدت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺸﻬﺎد  ١٦٤ﻃﺎﻟﺒﺎً ،وإﺻﺎﺑﺔ
 ٤٥٤ﻃﺎﻟﺒﺎً ،وﻗﺼﻒ  ١٥٨ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،آﻤﺎ أدت هﺬﻩ اﻟﺤﺮب إﻟﻰ ﻧﺰوح  ٨٩٦.٥٠ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻋﺎد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻴﻮﺗﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة وﻻزاﻟﻮا ﻓﻲ ﺧﻴﺎم
اﻹﻳﻮاء .
وﻗﺪ أﺛﺮت هﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ أي
ﺧﺪﻣﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ،آﻤﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮهﺎ ﻟﻢ
ﻳﺘﻢ إﻋﻤﺎرهﺎ إﻟﻰ اﻵن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ،آﻤﺎ هﺠﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ،وهﺬا ﺑﺪورﻩ أﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﻔﻬﻢ واﻹﺳﺘﻴﻌﺎب ﻟﺪﻳﻬﻢ )ﺣﺠﺎزي.(٢٠٠٤ ،
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤ ﺮوب واﻟﻄ ﻮارئ ﻋﻨﺼ ﺮًا رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻹﻏﺎﺛ ﺔ اﻟﻤﺒﻜ ﺮة ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄ ﻮارئ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻏ ﺬاء وﻣ ﺄوى ورﻋﺎﻳ ﺔ ﺻ ﺤﻴﺔ ،وذﻟ ﻚ
ﺗﺤﺖ إﻃﺎر أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷوﺿ ﺎع،
ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﺮوب واﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ .وﻟﻬ ﺬا ﺗ ﻢ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﺷ ﺒﻜﺔ ﻣﺸ ﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ
اﻟﻄ ﻮارئ واﻷزﻣ ﺎت ) (INEEﺗﻀ ﻢ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ  ١٠٠ﻣﻨﻈﻤ ﺔ و ٨٠٠ﻋﻀ ﻮًا ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ .وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻴﺎة واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ) ،(INEE, 2009وﻧﺸﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ
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 ٢٨٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

اﻟﺼﻤﻮد وﺑﻌﺚ روح اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﻻم واﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ،
آﻤﺎ ﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻄ ﻮارئ أن ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻸﻃﻔ ﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وأن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺁﻟﻴﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺁﻣﻨ ﺔ .وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ
هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ .وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح
ﻧﻔﺴﻪ هﻮ :ﻣﺎذا ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻄﻮارئ؟ إن اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﺴ ﺆال ﻟ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸ ﻲء
اﻟﻴﺴﻴﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﺗﺤﺪد اﻹﻃﺎر اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻤ ﻨﻬﺞ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻄ ﻮارئ وه ﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻄﻠﺒ ﺔ.
إذن ،ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل ،وﻳﺠ ﺐ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ
اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺒﻘﺎء وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ.
راﺑﻌ ًﺎ :ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ – ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺳﺆال اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :آﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻔﺠﻮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ
واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ وﻣﺎ أهﻤﻴﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ وﻣﺎ
اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ؟ وﻣﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﺣﺪ أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .وهﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎرات ﻳﻮﻣﻴﺔ
واﺧﺘﺒﺎرات ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ واﺧﺘﺒﺎرات وزارﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﺧﺘﺒﺎرات دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ
.TIMSS
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ أن هﻨﺎك ﺗﻔﺎوﺗًﺎ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ وﺑﺎﻟﺬات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺆﺷﺮات إﻣﺘﺤﺎن  TIMSSﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٧ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  ٤٣ﻣﻦ أﺻﻞ  ٤٩دوﻟﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ وآﺎﻧﺖ هﺬﻩ هﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﺎرآﺔ ﻋﺎم  .٢٠٠٣وآﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻤﻘﺒﻮل  %١ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم
و %٠ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ زﺧﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻗﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ن ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻮزارﻳﺔ واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت اﻟﻰ ﺗﺪ ٍ
ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﺬا ﻣﺆﺷﺮا ﺧﻄﻴﺮًا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﺰوا ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٠٧إﻟﻰ ﺁﺛﺎر
اﻻﻏﻼﻗﺎت وﺗﻌﻄﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ .أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻘﺪ
أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﻆ واﻟﺘﻠﻘﻴﻦ وﺳﺮد ﻣﺎورد ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ هﻮ أهﻢ أﺳﺒﺎب هﺬا
اﻟﺘﺪﻧﻲ ،وأن أدوات اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﻧﻮع اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ إﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ هﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻤﺪارس ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺬآﺮ،
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٣

دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺮآﻴﺐ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﻌﻜﺲ اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت.
وآﺮدة ﻓﻌﻞ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ إرﺑﺎك اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،وآﺎن ﻣﻦ اﻷﺟﺪى أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء
ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﻧﻲ
ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻟﻢ
ﺗﺤﺪث هﺰة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻗﺪ آﺘﺒﻮا وأﺷﺎروا ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وأﻧﻪ ﻣﺆﺷﺮ
ﺧﻄﻴﺮ.
ﺗﺴﺎءل اﻟﻤﺸﺎرآﻮن وﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮار ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻧﻲ
واﺗﺠﻬﺖ أﺻﺎﺑﻊ اﻹﺗﻬﺎم ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،آﻤﺎ أﺷﺎر أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ وأن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ هﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ
واﻟﻤﻨﻬﺎج وﺁﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺆﺛﺮ "ﺳﻠﺒًﺎ" ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ
اﻟﻄﻠﺒﺔ.
آﻤﺎ ﺗﺴﺎءل اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻋﻦ ﻣﺪى أهﻤﻴﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ آﺎﺑﻮﺳًﺎ ﻳﻘﻠﻖ
اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻻﺟﺘﻴﺎز هﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن ،ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺼﻴﺮهﻢ .وﺗﻢ اﻹﺷﺎرة آﻤﺜﺎل إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺪارس ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ واﻹﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻊ ﺗﻜﺮارﻩ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون أن ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن إﺳﻘﺎط ﺻﻒ آﺎﻣﻞ ﻟﻢ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹدﻋﺎء أن اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﺑﻨﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﺮاآﻤﻲ رأﺳﻲ) .ﻣﺸﺎرك ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ( آﻢ أﺷﺎر ﺁﺧﺮ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻂ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﺣﺎﻟﻴًﺎ واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺬآﺮ وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
وﺗﺮآﻴﺐ وﻧﻘﺪ وﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ.
دﻋﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻣﺜﻞ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎﻟﻚ وزن
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ هﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن أو أن ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻗﺒﻮل
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت .آﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ إﻟﻰ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻬﺬا
اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﻴﺔ ﻣﺒﻄﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﺎ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟ هﻞ ﻧﺤﻦ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ؟ آﻴﻒ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷردﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟
ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﻻ أن اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻗﺪ واﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻷﻋﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺗﻤﺮآﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﻮل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٨٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

ﻣﺪى ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﻟﻠﺴﻼم وروح اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ .وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ هﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺴﺐ أهﺪاف هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﺻﻒ ﻗﺒﺞ ) (٢٠٠٦اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﻨﺎهﺞ ﺻﻤﺎء" ،ﺗﺘﻜﻠﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ
ﻣﺠﺎراة اﻟﺤﻮار ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺰﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ .أﻣﺎ اﻟﺠﺮﺑﺎوي وﻧﺨﻠﺔ )،٢٠٠٨
ص (١٧٧ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت آﺎن ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ أﻧﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻘﻠﻴﺪي أآﺎدﻳﻤﻲ ﻣﺜﻘﻞ
ﻼ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﻬﻤ ً
اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف .وأآﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﻜﺲ أهﺪاف اﻟﻤﻨﻬﺎج ،ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف.
وهﻨﺎك أﺻﻮات ﺗﻤﺘﺪح اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ) .أﺑﻮ
ﺟﺎﻣﻮس (٢٠٠٤ ،آﻤﺎ أن هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻬﺎج إﻧﺠﺎزًا وﻃﻨﻴًﺎ وﺣﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺟﺴﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ.
أﻣﺎ ﻧﺎﺛﺎن ) (٢٠٠١ﻓﺄآﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎﺟًﺎ ﺣﺮﺑﻴﺎً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﻬﺎج
وﻃﻨﻲ ﺟﺪاً ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻜﺮاهﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﻒ واﻟﻼﺳﺎﻣﻴﺔ ،آﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﻨﻬﺎج
ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺴﻼم" .آﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
وﻗﺪ أﺷﺎر ﻣﺴﺆول ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﺮاﺟﻌﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺧﻄﻂ اﻟﻮزارة ﻧﺤﻮ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺮؤى اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺎر وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄن "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻴﻊ" .ﻣﺆآﺪا أن اﻟﻮزارة ﺗﺘﺠﻪ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﺪﻳﻼت هﺎﻣﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ،ﺗﺮاﻋﻲ
اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻌﻠﻢ....،أﻣﺎ اﻟﺸﻴﺦ ) (٢٠٠٨ﻓﻴﺼﻒ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،وﻗﺎل :إن
ﻣﺎ ﺣﺪث هﻮ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻷردﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺟﻮهﺮ إﻧﺘﺎج
ﻣﻨﺎهﺞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﻢ ذآﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺰ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ وآﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذآﺮ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ أﻧﻬﺎ "ﺻﻌﺒﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻜﺘﻈﺔ" ....وﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ..آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﻘﻞ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ .أﻣﺎ رأي اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وإﻟﻰ ﻣﺪى آﺮهﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻋﺪم رﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮًا
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﺔ وﺻﻌﺒﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﺁراء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻬﺎج واﻟﻤﺪرﺳﺔ:
"اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺻﻌﺐ وﻃﻮﻳﻞ".
"أﺗﻤﻨﻰ أﻓﻴﻖ اﻟﺼﺒﺢ أﻻﻗﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ".
"أﻧﺎ ﺑﻜﺮﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺲ ﺑﺤﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وداﻳﻤﺎ ﺑﻴﻠﻐﻮهﺎ".

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٥

"أﻧﺎ ﺑﺤﺐ أﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺲ هﻨﺎ ﺑﺪهﻢ إﻳﺎﻧﻲ أﻇﻞ ﻗﺎﻋﺪ ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ أﺗﺤﺮك ﻓﺒﺰهﻖ
آﺜﻴﺮ".
أﻣﺎ رأي اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر أﺣﺪهﻢ إﻟﻰ أن ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺴﺎدس ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ،وﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺠﺄ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرب ،واآﺘﻔﻰ
ﺑﺎﻟﺸﺮح اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﺎدة .أﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎل :إن اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻗﺪ أوﺟﺪ ﻣﻔﺮدات ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن
وهﺬا أدى إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .أﻣﺎ إﺣﺪى ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻘﺪ
اﻧﺘﻘﺪت اﻟﻤﻨﻬﺎج ﺑﺄن ﺑﻪ آﻤًﺎ آﺒﻴﺮاً ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻜﺮر ﻣﻦ وﺣﺪة إﻟﻰ أﺧﺮى.
أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺆرﻳﺔ ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﻬﺎج هﻮ
إﻧﺠﺎز وﻃﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ،ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب .وﻗﺪ ﺗﺴﺎءل اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻋﻦ
أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﺠﺮﻳﺐ اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ .وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﻬﺎج
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .آﻤﺎ أﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
دون اﺣﺘﺮام ﻟﺘﻌﺪد اﻷﻓﻜﺎر واﻵراء) ،ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب :اﻟﺴﻨﺔ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل وآﻞ ﻓﺼﻞ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ( ﻓﻠﻴﺲ هﻨﺎك رﺑﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ،آﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮي وﻻ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )آﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﺮي( .إن اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻀﻴﻴﻖ أﻓﻘﻪ ﺑﺤﺪود اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ وأﺳﺌﻠﺔ
اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٨٠٠٠ﻣﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أآﺎدﻳﻤﻲ
وﻣﺸﺮف وﻣﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك وﺿﻮح ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎﻟﻚ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت .وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎهﺞ آﻞ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻟﻜﻨﻬﻢ
ﺣﺬروا ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ أﻋﺪهﺎ ،وأن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ وﻃﻨﻲ
ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
ﺳﺎدﺳًﺎ :ﺗﺮدي أوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :هﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ؟ هﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻣﺆهﻞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎً؟ ﻣﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻪ؟
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮرًا هﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ودورﻩ أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي .وﺗﺸﻴﺮ دراﺳﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ
أن ﺣﻮاﻟﻲ  %٧٠ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ) (٢٠١٠ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻋﺪاد
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ .وهﺬا ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄهﻴﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺬﻟﻚ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٨٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

وﻳﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻇﺮوف ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﺒﺎ وإﻳﺠﺎﺑﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ هﻮ ﺧﺎرﺟﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .وﻣﻦ أهﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﺘﺪﻧﻲ رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻠﻬﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﻦ إﻗﺒﺎل
اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻜﺮار إﻏﻼق اﻟﻤﺪارس
واﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .أﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
أداﺋﻪ ﻓﻤﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ،وﺿﻌﻒ اهﺘﻤﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺟﻬﺰة
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺳﻮب وآﺘﺐ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .وﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ
أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدوار ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺗﺮﺑﻮي ،وﻗﺎﺋﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ووﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺗﺴﺎءل اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻦ داﻓﻌﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ
وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
وﻗﺪ أﺷﺎر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﻮزارة ﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وإﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﻣﻬﻨﻨﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،وإﻧﺸﺎء هﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وأن هﻨﺎك
ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺰﻳﺎدة رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺆرﻳﺔ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﻤﺸﺎرآﻮن إﻟﻰ أن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ دورًا رﺋﻴﺴًﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ هﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،وإﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮوﻩ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى وأهﻤﻬﺎ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وأﺷﺎروا إﻟﻰ اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎرك ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ دون
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ أو رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪورات .آﻤﺎ ﻧﺒﻪ
ﻼ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺎق ﺿﻌﺎف اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻤﺸﺎرآﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً
أو ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺗﺨﺼﺼًﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻨﺔ ،ودﻋﻮا إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷآﻔﺄ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻨﺔ .آﻤﺎ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻗﻀﻴﺔ رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ هﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ :ﺿﻌﻒ ﺟﺪوى ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :آﻴﻒ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻄﻠﺒﺔ؟ وﻣﺎ اﻟﺠﺪوى اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪورات؟
أوﻟﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻬﺎم أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وآﺎن اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
واﻟﻤﺤﺘﻮى واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ،واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗﺪرﻳﺒﺎت أﺧﺮى
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺠﺎرب ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺣﺪة ﺗﺪرﻳﺐ ،واﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺣﺪة
ﺗﻄﻮﻳﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ .وﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٢٠ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  ٦٠ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع .وﻗﺪ ذآﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﺳﺎﺋﺪة ﻋﻔﻮﻧﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٧

ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن آﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻀﻊ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٣٠٠-٥٠ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻲء اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ .٢٠٠٩
أهﻢ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺗﻨﺘﻬﻲ
أهﺪاﻓﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ أي دراﺳﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .وﻓﻲ
دراﺳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )" (٢٠٠٦أآﺪ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ أﻧﻬﻢ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻻ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ" ،وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻟﺪورة وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي أﺛﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻓﻴﻌﻪ أو ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪورات واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.
وﻓﻲ دراﺳﺔ "ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (٢٠٠٦ ،ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
أﺛﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ أآﺪت اﻟﺪراﺳﺔ أن -%٢٠
 %٢٢ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ذآﺮوا ﺑﺄن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺪ ﻃﻮر ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺪرس ،و%٥٨
ﻣﻨﻬﻢ اﻋﺘﺒﺮوا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪًا ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻻدارة ،و %٨٠ﻣﻨﻬﻢ )ﻣﻮاﻓﻘﻮن( ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ
ﻣﺤﻮر أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ .وأن %٧٥ﻣﻨﻬﻢ )واﻓﻘﻮا ﺑﺸﺪة وواﻓﻘﻮا( ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ آﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ،و %٣٦ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .وهﻨﺎك دراﺳﺔ أﺧﺮى ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻓﻲ  ٢٠٠٤ﻟﻘﻴﺎس
أﺛﺮ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺪرب وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺪرب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ )وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ – ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻟﻮاﻗﻊ(.
أآﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﺑﻮرش اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ،آﻤﺎ أﺿﺎﻓﻮا أﻧﻪ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ذاﺗﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ،ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ داﺧﻞ اﻟﻮزارة ،أو ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﻓﻲ
آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن آﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .آﻤﺎ أآﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ أن ﺁﻻف اﻟﺪورات
اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وإﻧﻤﺎ ﻷﺟﻨﺪة اﻟﻤﻤﻮل.
ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻤﺎ ذآﺮ أﻋﻼﻩ أن ﺁﻻف اﻟﺪورات ﻗﺪ ﻋﻘﺪت ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﻘﺪ ،وﻟﻜﻦ
هﻨﺎك ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺟﺪوى هﺬﻩ اﻟﺪورات وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أهﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ
-

ن ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻋﺘﺒﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ
آﺎن هﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﺗﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺪ ٍ
اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﺎﻗﻮس ﺧﻄﺮ وﻣﺆﺷﺮ هﺎم ﻳﻨﺬر ﺑﻜﺎرﺛﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ -وأن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ
ﺗﺪﺧﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ،وهﺬا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻋﻲ وﻃﻨﻲ ،وﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﺣﺪهﺎ.

-

ﺗﻌﺪدت أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺎب ﻓﻠﺴﻔﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
وﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻗﺪرات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج وﺗﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺮدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٢٨٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "......

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ ﺗﺨﺒﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ رأس اﻟﻬﺮم اﻟﺘﺮﺑﻮي
وﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
-

ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮارئ واﻷزﻣﺎت.

-

إﺟﻤﺎع ﺗﺮﺑﻮي ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﺟﺪوى هﺬا اﻻﻣﺘﺤﺎن،
وﺿﻌﻒ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ،وﺗﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ.

-

وﺿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﻷن اﻟﻤﻌﻠﻢ هﻮ أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻓﺈن
ﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮًا اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﻣﺤﺘﺮﻣًﺎ وﻣﻘﺒﻮ ً
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ داﻓﻌﻴﺘﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ.

-

اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺿﻤﻦ أﺳﺲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ دوﻟﻴًﺎ وﻋﻠﻤﻴًﺎ .وﻣﺎ
ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴًﺎ هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وﺳﻠﻄﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﺳﻠﻄﺘﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﺎ.

-

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ آﺜﻴﺮة وﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ وﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ أﺟﻨﺪة اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.
أﻣﺎ أهﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

-

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -ﻳﺸﺎرك ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺛﺎرة ﺟﺪل ﺗﺮﺑﻮي ﻋﺎم.

-

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮوب واﻟﻄﻮارئ آﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.

-

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗﻀﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻨﻌﻜﺲ ﺁﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ.

-

إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻴﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻮاﺟﻪ ﺗﺼﻌﻴﺪًا
واﺿﺤًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ.

-

إﻋﺪاد ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ودراﺳﺔ
واﻗﻌﻬﻢ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.

-

اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻪ )اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ،وﻣﻬﻨﻴًﺎ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

-

إﺟﺮاء ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪ.
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إﻧﺸﺎء وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﺎآﻦ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻼذًا
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎوف واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺟﺮاء ﺗﺮاآﻤﺎت اﻟﻈﺮوف
.اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮهﺎ

-
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